












Considerations for Building Systems of Early Discovery and Lifestyle Support  
for Children with Mental Disorders 



























 過日，A市の地域活動支援センターに通う統合失調症の当事者T氏の母親と話しをする機会があ                                          
                                                                                         







































































































































病様症状体験（PLEｓ：Psychotic – like experiences）が起こり，それに重なるように発病する危
険のある状態（ARMS：At Risk Mental State）となり，臨界期（初回精神病エピソードから2年～
５年の機関）に入る。その臨界期に中で，精神病に初回治療を行ったとき，治療につながるまでの











































困ったこと 家族のあり方 支援方法 今後の支援 
学校 22 社会 6 自分 8 家族 6 お母さん 6 家族 6 
自分 15 学校 4 学校 6 両親 3 気持ち 6 自分 4 
家族 13 自分 4 社会 4 愛情 2 会社 5 アクション 3 
部活 11 家族 2 子供 3 学校 2 学校 4 自身 3 
子供 8 機会 2 精神 3 所感 2 パソコン 3 社会 3 
母親 8 考え 2 立場 3 あり方 1 家庭 3 誰か 3 
社会 6 自己 2 ケース 2 お互い 1 環境 3 家庭 2 
NPO 6 他人 2 タイプ 2 コミュニケート 1 言葉 3 機会 2 
クラス 5 未来 2 リスト 2 ベスト 1 最初 3 周り 2 

































































































































































































































































１．厚生労働省資料 第8回 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 資料「岡崎参
考人提出資料」 































The purpose of this research is to build a social welfare system to support the early discovery 
of children with psychological fatigue in the school, leading to early treatment and 
improvement in the environment that surrounds the children and their parents. 
Since community understanding of mental disorders is not advanced, including the schools, 
the surrounding adults do not realize the child’s distress, and inappropriate relationships occur. 
For this reason a negative spiral phenomenon can increase the child’s sense of inadequacy and 
tension. This can impede opportunities for first contact with medical welfare services. We 
conducted a retrospective questionnaire survey with such children and family members in City 
A as subjects, asking them about feelings of inadequacy when they attended school. As a result 
we grasped the level of understanding of mental health in educational institutions and what 
such children and families in City A want from educational institutions. We also note the need 
for EIS (Early Intervention System) and school social work with reference to previous research 
on regions that are pioneering in the cooperation of educational institutions and medical 
welfare. 
 
 
